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Abstract
Julian Corbett is one of the greatest British naval historians and maritime strategists. 
Having received no post-graduate degree in historical or strategic studies, he was highly 
regarded as a leading expert on naval issues. Without any experience of serving in the 
armed forces, he deeply engaged in the education of the Royal Navy and also worked as 
an adviser to the top leadership of the Admiralty.
After Corbett passed away in 1922, however, he came to be all but forgotten among na-
val historians and strategists in the UK as well as abroad. Despite high reputations during 
his lifetime, Corbett’s strategic works have long been under-studied and under-evaluated.
In order to deepen our understanding of Corbett’s maritime strategy, this article reviews 
his life and scholarly achievements, thereby stimulating further research on the contem-







































































































（ 2） Winston Churchill, World Crisis, （Toronto: Macmillan Co. of Canada, 1923）, p. 93. マハンと並べてコーベットを高
く評価したチャーチルのこの言葉は、ピーター・スタンフォード「ドレッドノート時代におけるジュリアン・
コルベット卿の業績」平野龍二訳『海幹校戦略研究』第 3巻第 1号増刊（2013年 9月）73頁［Peter Marsh 
Stanford, ‘The Work of Sir Julian Corbett in the Dreadnought Era’, U.S. Naval Institute Proceedings, vol. 77, no. 1 






（ 3） Robert O’Neill, ‘Foreword’, in John B. Hattendorf and Robert S. Jordan （eds.）, Maritime Strategy and the Balance of 
Power: Britain and America in the Twentieth Century, （New York: Palgrave Macmillan, 1989）, p. xxi.



































































（ 7） Toshi Yoshihara and James R. Holmes, ‘Japanese Maritime Thought: If Not Mahan, Who?’, Naval War College Re-




































































 Donald M. Schurman, The Education of a Navy: The Development of British Naval Strategic Thought, 1867-1914, 
（London: Cassell, 1965）, Chapter 7, ‘Civilian Historian: Sir Julian Corbett’, pp. 147-184; Donald M. Schurman, Ju-
lian S. Corbett, 1854-1922: Historian of British Maritime Policy from Drake to Jellicoe, （London: Royal Historical 
Society, 1981）; J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy: Sir Julian Corbett and his Contribution to Military and Na-
























































（12） Donald Schurman, Julian S. Corbett, p. 6.




（15） Donald Schurman, The Education of a Navy, p. 148. アンドリュー・ランバート「戦略家のための歴史――ジュ
リアン・コーベット、海軍士官教育、そして国家戦略」矢吹啓訳『戦略研究』第 8号（2010年 7月）58頁。
（16） 以下の 4作品である。
 Julian Corbett, The Fall of Asgard: A Tale of St Olaf’s Days, （London: Macmillan, 1886）; Julian Corbett, For God and 
Gold, （London: Macmillan, 1887）; Julian Corbett, Kophetua the Thirteenth, （London: Macmillan, 1889）; Julian 





































































（17） Julian Corbett, Monk, （London and New York: Macmillan, 1889）.
 マンクはMonckともMonkとも表記される。前者の方が一般的だが、コーベットは後者のスペルを使用して
いる。
（18） Donald Schurman, Julian S. Corbett, p. 18.

































































（22） Julian Corbett, Drake and the Tudor Navy with a History of the Rise of England as a Maritime Power, （London: 
Longmans, 1898）.
（23） Julian S. Corbett （ed.）, Papers Relating to the Navy during the Spanish War, 1585-1587, （London: Navy Records 
Society, 1898）.
（24） Julian S. Corbett, The Successors of Drake, （London: Longmans, 1900）.























































（27） Andrew Lambert, ‘The Naval War Course, Some Principles of Maritime Strategy and the Origins of the ‘British Way 
in Warfare’’, in Keith Neilson and Greg Kennedy （eds.）, The British Way in Warfare: Power and the International 
System, 1856-1956: Essays in Honour of David French, （Surrey: Ashgate, 2010）, p. 225.
 なお、この論文はコーベットに焦点を当てつつも、戦争課程そのものについて一次史料に基づきアプロー
チした優れた研究である。
（28） Julian Corbett, ‘Education in the Navy I.’, The Monthly Review, （March 1902）, pp. 34-49; Julian Corbett, ‘Education 
in the Navy II.’, The Monthly Review, （April 1902）, pp. 43-57; Julian Corbett, ‘Education in the Navy III.’, The 
Monthly Review, （September 1902）, pp. 42-54.
（29） 旧日本海軍風にいえば軍令部総長にあたるポストである。現在の英海軍では、第一海軍卿兼海軍参謀長
（First Sea Lord and Chief of the Naval Staff）と呼ばれている。
（30） フィッシャーの生涯と業績については、以下の研究がまとまっており非常に参考になる。Andrew Lambert, 
Admirals: The Naval Commanders Who Made Britain Great, （London: Faber and Faber, 2008）, Chapter 8, ‘Radical 







































































（31） Julian S. Corbett, England in the Mediterranean: A Study of the Rise and Influence of British Power within the Straits 
1603-1713, （London: Longmans, 1904）.
（32） ピーター・スタンフォード「ドレッドノート時代におけるジュリアン・コルベット卿の業績」64頁
（33） 正式名称は、The James Ford Lectures in British Historyという。
（34） Donald Schurman, Julian S. Corbett, pp. 43-44.

























（Strategical Terms and Definitions used in Lec-







































（36） Julian S. Corbett, ‘Strategical Terms and Definitions used in Lectures on Naval History’, （November 1906）; ‘Notes 
on Strategy’, （January 1909）. この『グリーン・パンフレット』の旧版と新版は、以下の本にAppendixとして
収録されている。
 Julian S. Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, With an Introduction and Notes by Eric J. Grove, （Annapolis: 
United States Naval Institute, 1998）, pp. 307-325 and pp. 326-345.
（37） ‘War Plans: Some Principles of Naval Warfare, Part 1’, in Peter Kemp （ed.）, The Papers of Admiral Sir John Fisher, 



































































（39） Eric Grove, ‘Introduction’, in Julian Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, p. xxi. エリック・グローヴは
『海洋戦略の諸原則』と 2種類の『グリーン・パンフレット』を収録し、米海軍協会（United States Naval 
Institute）から出版された上記の本に対し、かなり詳細な序文を寄せている。
（40） J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy, pp. 37-38.







































































（42） Donald Schurman, Julian S. Corbett, pp. 55-56.
（43） Christopher Martin, ‘The 1907 Naval War Plans and the Second Hague Peace Conference: A Case of Propaganda’, 


























































構成 表題 作者 備考












出所： Christopher Martin, ‘The 1907 Naval War Plans and the Second Hague Peace Conference: A Case of Propaganda’, The Journal of 































































（46） Julian Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, p. 15［ジュリアン・コーベット（高橋弘道訳）『海洋戦略
のいくつかの原則』21頁］。




































































（48） 当時の評価に関しては、Eric Grove, ‘Introduction’, in Julian Corbett, Some Principles of Maritime Strategy, pp. 
xxxvi-xl; J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy, pp. 41-43が詳しい。
（49） Spenser Wilkinson, ‘Strategy in the Navy’, The Morning Post, （13 August 1909）; Spenser Wilkinson, ‘Strategy at Sea’, 
The Morning Post, （19 February 1912）.
（50） R.N.はRoyal Navyの略、すなわち英海軍を意味する。







































































（54） J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy, pp. 42-43.
（55） Julian S. Corbett, England in the Seven Years’ War: A Study in Combined Strategy, （London: Longmans, 1907）.


































































（57） Julian Corbett, England in the Seven Years’ War, vol. 1, p. 6.
（58） Julian Corbett, England in the Seven Years’ War, vol. 1, p. 7.
（59） Julian S. Corbett, The Campaign of Trafalgar, （London: Longmans, 1910）.
（60） いわゆる「ネルソン・タッチ（Nelson Touch）」のことである。























































（63） Julian S. Corbett, Maritime Operations in the Russo-Japanese War, 1904-1905, （London: Admiralty War Staff, 
Intelligence Division, 1914）, vol. 1.
（64） Julian S. Corbett, Maritime Operations in the Russo-Japanese War, 1904-1905, （London: Admiralty War Staff, 
Intelligence Division, 1915）, vol. 2.
（65） Donald Schurman, Julian S. Corbett, p. 144.




（68） J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy, p. 19.




大戦公式戦史：海軍作戦（Official History of 
























































（70） Sir Julian S. Corbett, Official History of the Great War: Naval Operations, （London: Longmans, 1920）, vol. 1.
（71） Sir Julian S. Corbett, Official History of the Great War: Naval Operations, （London: Longmans, 1921）, vol. 2.
（72） Sir Julian S. Corbett, Official History of the Great War: Naval Operations, （London: Longmans, 1923）, vol. 3.
（73） ピーター・スタンフォード「ドレッドノート時代におけるジュリアン・コルベット卿の業績」75頁。
（74） コーベットの著作一覧は、John B. Hattendorf, ‘Appendix A: A Bibliography of the Works of Sir Julian S. Corbett’, 
in James Goldrick and John B. Hattendorf （eds.）, Mahan Is Not Enough: The Proceedings of a Conference on the 


















































（76） J. J. Widen, Theorist of Maritime Strategy, pp. 58-59.
（77） Michael I. Handel, ‘Corbett, Clausewitz, and Sun Tzu’, Naval War College Review, vol. 53, no. 4, （Autumn 2000）, p. 121.
（78） ‘Discussion of the Papers Written by Professor Donald Schurman, Dr. Barry Hunt, and Commander James Goldrick’, 
in Goldrick and Hattendorf （eds.）, Mahan Is Not Enough, pp. 112-113.

